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　 The purpose of this paper is to carry out continuous research on changes in the prosodic characteristics of the 
speech of children with profound hearing impairments, including pitch and speech rate. For this paper, we had a child 
with profound hearing impairment pronounce certain syllables at three different points in her development: third year 
of elementary school, sixth year of elementary school, and third year of high school, at which time we acoustically 
measured the speed of her speech and pitch. We identified an increase in speech rate at the third year high school phase 
compared to the third year elementary school phase. However, the speech rate had dropped by the time the child was 
in the sixth grade compared to the time they were in the third grade. The reasons for this are as follows: (1) the child 
was thinking hard as she read the text, and (2) she attempted to read the text clearly, the result was slow reading. In 
addition, pitch declined as the child grew older, such that her pitch approximated that of a girl of normal hearing by 
the time she was a third year high school student.
Key Words : profound hearing impairment child, prosodic characteristics, longitudinal study, acoustic analysis, 



































































































　 2001 年，初等中等教育法が改正（No Child Left 




ことが義務付けられた２）。NCLB 法と 2004 年の個別
障 害 者 教 育 法（Individuals with Disabilities 














でなければならない（野口・米田 , 2012a; 2012b）。
　１．達成スタンダードによる学習評価の結果
　 　 NCLB 法 で は， 達 成 ス タ ン ダ ー ド は，「 高
（advanced）」「 良（proficient）」「 基 礎 （basic）」
の 3 レベルで設定され，子どもがどのレベルまで達
しているかを報告することが求められている（野口・
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（Common Core State Standards ＝以下 CCSS）
が公表された（桐村 , 2014）。






Fig1．2008-9 年度ｲﾘﾉｲ州統一試験「数学」結果 (ISBE,2011；米田 ,2017)
　　註：図中のSpecial 　 Education は IEPを有する障害のある生徒の達成率の平均
を示している。GeneralEducation は障害のない生徒の達成率の平均を示して
いる．
Fig2．2008-9 年度ｲﾘﾉｲ州代替試験結果 (ISBE,2011；米田 ,2017)

























　 　 2013 年，連邦教育省は，すべての州で，法律で規
定された成績説明責任の必要条件を満たすために，各
学校等独自の代替達成スタンダード評価の利用をなく











Maps Alternate Assessment System Consortium 
（ダイナミックな学習地図代替評価システムコンソー






開 発 す る こ と で あ っ た（Center on Education 
Policy, 2013）。
　 　 DLM は，カンザス大学学習達成・評価研究所
（Achievement and Assessment Institute） の 一
部門であるアクセス可能な学習指導・評価システムズ
（ATLAS：Accessible Teaching Learning & 
Assessment Systems）を責任機関に，ノースカロラ
イナ大学リテラシーと障害研究センター（Center 
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ダードの記述が整えられていることから，K ～ HS ま
での各学年の学習指導における事前評価と事後評価が
可能なツールとなっている。




（Dynamic Learning Maps Consortium, 2017）。
2012 年に初版の「ダイナミック学習地図本質要素」
（Dynamic Learning Maps Essential Elements）
が作成され，公開された。当初は「共通基礎本質要





つ い て 完 成 し た（Dynamic Learning Maps 
Consortium, 2014）。 







（Dynamic Learning Maps Consortium, 2017）。
　 　一方，NCSC は，ミネソタ大学の教育成果セン


















（National Center and State Collaborative, 
2015）。
　 　なお，ロードアイランド州やニューヨーク州，デラ
























例 え ば，K.CC.1 は， 幼 稚 園（K） の 数 と 計 算
（counting and cardinality）のスタンダード１と
いうことになる。DLM では，CCSS 学年段階を，幼
稚園（K），1 学年～ 8 学年，高校（HS）の 10 段階
14
米田宏樹
で 示 し て い る（D y n a m i c  L e a r n i n g  M a p s  







　 　数学の各領域における CCSS 各学年スタンダード
と DLM 本質要素との関係の一部を，Table 2 に示し
た。




























DLM における領域： 該当する本質要素（EE） 
MC2.1  






























註：該当する本質要素の欄は，「学年．領域．CCSS 学年レベルの目標番号」(※高校 HS 段階の要素は，学年無記載，
「領域．CCSS 学年レベルの目標番号」のため，学年の記載は K～8 まで)で示し，学年の区切りは「；」で示してある。
領域の略記は以下の通り：A-CED=方程式の立式，A-SSE=方程式の構造の理解，BF=関数，CC=数と計算，EE=等式，F-BF=
分数，F-IF=関数の解釈，G = 図形，G-GMD=図形の測量と大きさ，G-GPE=図形の特性と式，MD=測定とデータ，NBT=10 進
数と数の操作，N-CN=素数，NF=分数の操作，N-RN=実数，NS=数体系，N-Q=数量，OA=代数，RP=割合，S-IC=確立統計・予
測，S-ID=確立統計・データ解析，SP =確率・統計. 
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ク・ ラ ー ニ ン グ・ シ ス テ ム（Unique Learning 
System : ULS）がある。







Los Angeles Unified School District とテキサス州
ヒ ュ ー ス ト ン の Houston Independent  School 
District は，ULS と共同で，2013 年から 2016 年に
かけて ULS による学習成果の検証を行っている
（Los Angeles Unified School District and ULS, 
2017; Houston Independent  School District and 
ULS, 2017）。




















































































































































































































































































ク・ ラ ー ニ ン グ・ シ ス テ ム（Unique Learning 
System : ULS）がある。







Los Angeles Unified School District とテキサス州
ヒ ュ ー ス ト ン の Houston Independent  School 
District は，ULS と共同で，2013 年から 2016 年に
かけて ULS による学習成果の検証を行っている
（Los Angeles Unified School District and ULS, 
2017; Houston Independent  School District and 
ULS, 2017）。






























































































































































































































































































































8 親密な単語 -op'と '-ink'の音韻の単語
9 単語同韻スペリングリスト３ -op'の音韻の活動
10 単語同韻スペリングリスト４  '-ink' の音韻の活動



























































を実施しているイリノイ州 Palatine CCSD15 学校
区における知的障害特別学級の時間割について，その




間が 1 日当たり 255 分であるのに対し，重度知的障
害 児 学 級（Modified Instructional Learning 





対象別学級 通常学級 学習障害 行動・情緒障害 軽度・中度知的障害 中度・重度知的障害 自閉症 知的・行動障害重複
スタンダード 通常 通常 通常 代替 代替 代替 代替
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要 で あ る， な ど の 定 義 が 検 討 さ れ た が (U. S. 






２）2015 年，オバマ政権下で，NCLB 法 ( 初等中等教
育 法 ) は「 す べ て の 子 ど も が 成 功 す る 法 」（Every 





































略 記：DLMC: Dynamic Learning Maps Consortium, NCSC: 
National Center and State Collaborative, ULS: Unique 
Learning System
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The American Way for Students with Significant Cognitive Disabilities to 
Access the General Curriculum:
Alternate Assessments Based on Alternate Achievement and Specifically Designed Standards-Based 
Curriculum
Hiroki YONEDA*
　 This study examines the curriculum development that enables the learning and social transition of students with the 
most significant cognitive disabilities in the United States. Dynamic Learning Maps Essential Elements(DLMEE) is one 
of the alternate assessments based on alternate achievement standards (AA-AAS) that measure the knowledge and skills 
of students with the most significant cognitive disabilities. Unique Learning System (ULS) is a specifically designed 
standards-based curriculum that allows students to access the general curriculum. These components were surveyed 
for this study. The learning contents that should be achieved in each grade were identified by Common Core State 
Standards(CCSS) and DLMEE. ULS develops Unit Topics – 3 Year Cycle and uses Instructional Targets to link 
academic content standards to Special Education materials and activities. Instructional Targets are aligned to CCSS and 
AA-AAS using, for example, DLMEE. ULS’s differentiated materials provide a means of access to standards-based 
instruction for students with diverse needs. In ULS, each student’s academic profile generates his or her instructional 
support level, which is measured as Level 1, 2, or 3. Additionally, under the U.S. educational accountability system 
based on achievement standards, the significance of living guidance in the education of students with significant 
cognitive disabilities was unchanged. Distinctive characteristics of “subjects of Japanese special school for students with 
intellectual and developmental disabilities” are connected with daily living and life skills. In the improvement of the 
Japanese curriculum, this study suggests that it is important that these characteristics be taken into consideration.
Key Words : Common Core State Standards, alternate achievement standards, significant cognitive disabilities,
intellectual and developmental disabilities, curriculum
